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とりあげられ （Carlson  1998），それ以降，インターネッ
ト上には果実からの DNA 抽出実験が多く掲載されてい
る （バナナは Nova scienceNow, SCIENTIFIC AMERICAN 
（2011）, イチゴは The Kitchen Pantry Scientist （2012））. 
　バナナは果肉が柔らかいため潰しやすく，エタノー
ル沈殿で外見が繊維状の DNA と考えられている物質












Can Bananas be Used for DNA Extraction Experiment?
佐　田　貴　子＊　　渥　美　茂　明＊＊　　笠　原　　　恵＊＊＊
 SADA Takako ATSUMI Shigeaki KASAHARA Megumi
　Banana have been presented to be a simple material for DNA extraction with neutral detergents, table salts, and ethanol. They are 
cheap, available at any time, and easy to crush. And a large quantity of white and filiform DNA-like sediments can be extracted from 
them. So that, the DNA extraction from bananas are being widely performed in junior and senior high schools. However, the DNA-
like sediments are now suspected not to contain essential DNA. Here, we evaluated the use of bananas for DNA extraction.
　The amount of the DNA-like sediments did not significantly change during the ripening process. And then, the aqueous solution of 
the DNA-like sediments did not show any apparent absorption peak at 260 nm. After the extraction mixture of bananas was treated 
with pectinase before ethanol sedimentation, no DNA-like sediments were detected. On the other hand, neither DNase nor RNase did 
affect the DNA-like sediments. 
　Further, when the cell of ripened bananas were stained with DAPI, no nuclei were observed. These results indicate that the DNA of 
banana cell might have degraded into short oligonucleotides during the ripening process, and the DNA-like sediments extracted from 
banana consist of large amounts of pectin-like substances. In conclusion, bananas and other ripened fruits are unsuitable for DNA 
extraction experiments.
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   れているDNA抽出実験の実験材料 
教科書 中学校「理科」 高等学校「生物基礎」 
教育出版 タマネギ（図のみ）   
大日本図書 ブロッコリー   
学校図書 ブロッコリー   
東京書籍 ブロッコリー（図のみ） ブロッコリー 
啓林館 ブロッコリー ヒトの口腔上皮細胞 


















その 5 g を冷凍庫（－ 20℃）で保存した． 冷凍保存し
た試料から，笠原・渥美 （2018） の方法に従って DNA 
を抽出した．まず 5 g のバナナを純水で 0.5％に希釈し
た中性洗剤（除菌ジョイコンパクト / P ＆ G）5mL と塩
化ナトリウム 3 ｇを加えてビニール袋（8.5 × 13 cm）
内で指先で押し潰した．その後，5 ｍ L の 0.5％中性洗
剤をさらに加え，ろ紙（ソフライナー／ピジョン）を
使用してろ過した．ろ液に氷冷したエタノールを 25mL
加え，析出した DNA 様物質を回収し，10mL の純水に
溶 か し た．5,000 ｇ で 10 分 間 遠 心（KUBOTA　6500）
したのち，上澄みの吸収スペクトルを測定した（ND －






を得た．それらを各 1 mL ずつマイクロチューブに入れ，
DNase（５U/mL　/Takara）を 10µL 添加し，37℃の恒温
槽で２時間保持し，反応させた．その後，氷冷したエタ
ノールを2.5mL 加えて DNA が析出する様子を観察した．
同様に RNase を同温で同時間反応させたのち DNA 抽出
を行い，その様子を DNase で処理したものと比較した．
　次に 5 g のバナナをビニール袋内で潰した後，ペクチ
ナーゼ（CAS　9032-75-1/ 東京化成工業）１% 水溶液を











ギの切片を 600 nM DAPI（Mcllvaineʼs Buffer 溶液）で
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1日     3日      5日 
図４ DNA様物質のUV吸収スペクトル 
   下：バナナ 上：ブロッコリー  
   DNA抽出は材料購入日の翌日に行った. 
   垂直線はDNAの吸収波長である260nmを表す.  
 材料     バナナ       バナナ    ブロッコリー  ブロッコリー 
ペクチナーゼ  ＋       －      ＋      － 
材料  バナナ    バナナ     ブロッコリー    ブロッコリー        
 DNase   ＋      －        ＋        － 
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260nm に吸収極大を検出した．その値は試料 1 g 当り
71 µg となった（図４）．










　バナナの抽出物を DNase で処理しても RNase で処理
しても，バナナからは未処理のものと同様の白い繊維状







抽出液を DNase や RNase で処理してもアルコールで繊














しても繊維状の DNA 様物質は析出した （図５）. 
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になった（日野 2012，馬場ら 2013，倉林・片山 2015）．
追熟したバナナでは核が消失し，DNA が低重合のオリ
ゴヌクレオチドへと分解しているため，DNA 抽出実験

















Carlson S. （1998） “THE AMATEUR SCIENTIST, Spooling 
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図６ バナナのDAPI染色像  
左は可視光像，右は蛍光像．蛍光像に輝点は見えない． 
図７ ブロッコリーのDAPI染色像  
左は可視光像，右は蛍光像．細胞内の輝点が核を表す．  
図８ タマネギのDAPI染色像  
左は可視光像，右は蛍光像．細胞内の輝点が核を表す． 
 
100 µm 100 µm
図９ 追熟前（収穫直後）のキウイフルーツのDAPI染色像  
左は可視光像，右は蛍光像．蛍光像に無数の輝点が見える． 
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図９ 追熟前（収穫直後）のキウイフルーツのDAPI染色像  
左は可視光像，右は蛍光像．蛍光像に無数の輝点が見える． 
図10 追熟後のキウイフルーツのDAPI染色像  
左は可視光像，右は蛍光像．可視光像の内部に見える点は色素体
である．蛍光像に輝点は見えない． 
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